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A Sonnet
Fragile is the heart that seeks to be loved.
Soft is the body that wishes to be held.
And trembling are the lips that long to be kissed
Quick are the eyes, for a chance to view.
Arouses are the senses that are so woeful,
and intrigued is the mind that is wanting...
Broken is the heart so fragile
Love, nowhere to be found.
Covered is the body that once longed to be held.
Afraid to be touched by another.
Lips awaiting that passionate moment cease to quiver.
No one can move them that way again.
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Zerbrechlich ist das Herz, dais ich fur meine Liebe suche,
Weich ist der Korper der gehalten zu werden wunscht,
Und zitternd die Lippen, die sich sehnen, gukiiJstzu werden.
Schnell sind die Augen, fur eine Moglichkeit zu betrachten
wiinschen,
Geweckt sind die Sinne, dais so leidvoll sind,
Und fasziniert, der Verstand, dem etwas fehit.
Gebrochen ist das Herz, so zerbrechlich.
Die Liebe, nirgends zu finden.
Verdeckt ist der Korper, der sich einmal sehnt, gehalten zu werden.
Angstlich, von ein andere beruhrt zu werden.
Lippen, die erwarten, dais der leidenschaftliche Moment
aufhort, horen auf zu zittern.
Niemand konnte sie wieder auf jene Art beruhren.
zittern.
Neimand konnte sie wider weg beruhren.
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